







  This essay analyzes the activities of research planning committees established by the Social 
Science Research Council (SSRC), the non-governmental, non-university organization that almost 
singlehandedly promoted each discipline of the social sciences, including political science, interna-
tional relations, and economics/economic history in the United States after World War II. The 
concrete foci of analysis in this essay are the Committee on Political Behavior, the Committee on 
Comparative Committee, the Committee on National Security Policy Research, and the Committee 
on Economic Growth, whose major activities spanned the period between the 1950s and the 1960s.
  Collectively, the academic social scientists who took part in the activities of these committees 
believed that the social sciences should strive for “scientific” quality by adopting new methodologies 
characterized by multi-disciplinarity in their respective discipline. This essay argues that while their 
scholarly endeavors were not very successful in constructing general propositions or theories that 
they originally aimed for, their scholarly activities and outputs became instrumental in breaking 
down the boundaries between traditional disciplines , thereby creating new avenues for scholarly 
inquiry within and across the respective fields of the social sciences. This is the most important 
legacy left by these committees established by the SSRC.
はじめに
　本研究ノートは，第二次世界大戦後のアメリカにおける社会科学研究の促進に当たって中心的







































行 動 委 員 会 」（The Committee on Political Behavior, 1949–64），「 経 済 成 長 委 員 会 」（The 
Committee on Economic Growth, 1949–1968），「 比 較 政 治 委 員 会 」（The Committee on 
Comparative Politics, 1954–1972），「国家安全保障政策研究委員会」（The Committee on National 
150
佐々木豊，中嶋啓雄，第二次世界大戦後の米国における社会科学研究促進活動とその遺産，Ignis, Vol. 1, 2021, pp. 149–176











いない 8）。次に「国家安全保障政策研究委員会」に関しては，ローゼンフィールド（Patricia L. 
Rosenfield, n.d.）がカーネギー財団からの助成金によってこの委員会が設立された経緯を説明し
ているが，設立後の具体的活動内容に関しては論じていない。また，同委員会の委員長を務めた







代から 60年代にかけての活動を，ロックフェラー・アーカイブ・センター（Rockefeller Archive 






































































































































The Elements of 
Political Science Vol.1: 

















































Interests and Public 
Opinion (1951)
　「政治行動委員会」は戦後のいわゆる「行動論革命」の胎動のなかで，「1945年以前の政治学














た。その成果は 1955年に『投票者は決定する（The Voter Decides）』という題を持つ書籍として
公表され，社会心理的手法を導入した投票行動研究として新機軸を打ち出した 22）。さらに，社会
調査の手法を用いた有権者の投票行動に関する分析手法はより精緻化された形で『アメリカの有
































































































































Notes and Readings 
(1961)
ガイ・J・ポーカー 









The Study of 
National Character 




































ドと対立して離脱する一方 34），1958年には日本をフィールドする政治学者ウォード（Robert E. 








































The Super-Powers: The 
United States, Britain 
and the Soviet 
Union ― Their 






49歳 n.a. ランド研究所 安全保障論
The Deterence and 




































Soldiers and Scholars: 
Military Education and 
National Policy (with 












Budgetary Process in 




















（Henry A. Kissinger, 1923–）が出席していたが，政策研究としての従来の歴史学の有用性への疑
念も表明されていた ― ，政府機関による「国家安全保障」政策形成のための理論研究という方
向性を持ったことが，この委員会を特徴づけていた。そのためこの委員会主催の会議には，陸軍



















行うことを目的に 1949年に設立された。発足時のメンバーは【表 4 】の通りである。この表が
示すように，同委員会のメンバーは，経済学／経済史畑のメンバーだけでなく，ムーア












































Structure, and Spread 
(1966)
ジョン・クラーク 









































and Discontinuities in 
Southeast Asia  
(1962)
ジョセフ・スペングラー 







Selected Essays of 

























（William Lockwood, 1906–1978），日本近代史研究者ライシャワー（Edwin O. Reischauer, 
























































































































過程にも目配りがなされていた 61）ことが，メンバーの専門分野や主著からも見て取れる（【表 3 】
参照）。
　折しも 1957年には統計学的，数理的な優れた論文が掲載されることで知られる『ジャーナ
ル・オブ・コンフリクト・レゾリューション（The Journal of Conflict Resolution: A Quarterly for 








査役）を務めるランド研究所経済部門のチャールズ・J・ヒッチ（Charles J. Hitch, 1910–1995）
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